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   In this  study. we explored cultural differences in subjective well-being and decision-making. 
Firstly, we examined the Japanese conceptions of happiness and risk by means of a word 
association task and a questionnaire, and discussed the dialectical nature of happiness in East Asia 
compared with Euro-American cultures. Secondly, we conducted a cross-cultural survey and 
found that scores on life satisfaction, self-esteem, maximization, and regret in the Japanese sample 
are significantly lower than in 12 other countries.  Thirdly. we conducted a survey in Japan and 
found that the negative relationship between critical thinking attitude and life satisfaction was 
mediated partially by assessment endency, maximization, and regret. On the other  hand, the 
positive relationship between critical thinking attitude and life-satisfaction is mediated by 
locomotion tendency. Finally, we discussed the effect of wisdom on critical thinking and practical 
intelligence in solving problems in life, referring to our Japanese survey data.
Key  words  : happiness, decision style, self-regulation, maximizers, critical 
          individual differences
1,は じ め に
本論 文は,主 観的幸福感 と意思決定の文化差 に
関 して,幸 福の概 念.意 思決定 スタイル,自 己制
御モー ド.そ して叡 智の4つ の観点か ら検討す る。
主 観 的 幸 福 感(subjectivewel1-being)とは,
生活 ・人生(平 穏,満 足度な ども含む)に 関す る
人の感情 的 ・認 知的評 価で ある。 この評 価 には,
人生 満足 度(li艶satisfaction),すな わ ち,誕 生
以来の 人生 あるいは生活 の各領域 の充実度に関す
る認知的評価(仕 事,結 婚 余暇な ど)だ けでな
く,出 来事 に対 す る感情 的評 価 も含む(DleneL
OishL&Luca亀2003:大石,2009)。したが って,
主観的幸福感の判断 は,人 生全体,個 々の出来事
のア クセ ス可能性の影響 をうける.さ らに,状 況
や 気 分 に左 右 さ れ る た め 文 脈 依 存 的 で あ る
(Schwartz&Strack,1999)。この ように主観 的幸
























































































































刊 family，friend， lover， colleague，. 
12 money， sake， rose color， woman，.・
10 love， happy， rich，. 
3 life， quality， seeking，. 
10 home， hope， laugh，… 
4 hea同，warm， calm，. 
6 self， value， marriage，o. 
38 ego， ideal， hannonious，… 
6 sleep， food， my home，… 
5 fulfillment， success， accomplishment，. 
14 smile， sweets， piece， 
6 money， relationship， betrayal，.. 
6 avoidance， trouble， obstacle，. 
8 responsibility， investment， weight， . 
43 tension， accident， collapse，. 
5 cost， compensation， negative，… 
12 loss， death， damage， danger， ..
4 success， necessity， smash，目. 
7 adventure， gamble， marketing， . 
8 failure， afraid， reversion，. 
10 stock， crisis， business，. 
10 challenge， bet， brave， future，… 
6 choice， decision， ambivalence，… 
8 life， love， work， daily，. 
11 marriage， investment， gamble，. 
6 money， time， people，. 
5 love， relationship， fan、ily，.
8 adventure， gamble， bet， • 
6 bet， pachinko， entrance exam，. 
3 chance， danger， fork，… 
48 challenge， career， dream， . 
8 two sides ， double.bladed， necessity，… 
10 compensation， balance， t悶 de-o仔，. 
Figure 1 The clustered pa仕ernsin a dendrogram using hierarchica1 clustering: sased 
on frequency of the co-occurrence of three word association for happiness. risk 














96) ，結婚 (10.396).選択 ・決断 (9.596).ギャン
































































男女で. n本は 1221人.他の同は474-641人である 筆者は
そのメンバーとして参加した。なお.国自IJインすーネット普及
率は.低い向から.街アフリカ 8'¥，.中国22"0 メキシコ 23%
ブラジル380". f臨の簡はオーストラリア72"0から仰向7i%の







お.r幸福とは何か (Whatis happiness) ? Jとい
うシンフ。ルな質問に対する自由記述を用いて.
























2.31. 2.44， 2.45. 2.46:肯定回答率 16%. 1596. 
1496. 18%)であった (以下 Ryan法による平均
値の差検定.ρ<.05) 0 Diener et al. (985)の5












Regression analysis predicLing life smisfactioll scale": Slandardized parlial regression coef[icienls (and Pearsol's ∞relation coeffiCIenls) 
japan Korea China Australia Canada USA Germany UK NZ Spain S. Africa Brazil 
i221 613 641 626 614 542 550 552 582 546 474 612 
4ア・ .12・ 13" .56" .51" .43" .42" .49・ 52・ 40・ 5ぴ・ .32・

















































































R2 : RiskLaking 
Maximizariond 


























































































































































;Llha山factionscale: Satisfaction with Life Scale(SWLS) (5 items. Diener ct aし1985)
Self.esteem: Rosenberg self.esleel1 scale (RSES) (10 ilems. Rosenberg. 1965) 
;12l:Halm附 SIS悦 absenceof ri山 R2:1・mready lo lake risks in order lO be hap 
h肘M日l上:¥Vhen巴ve町rI'm faced with a choice. 1 try to imagine what al Lhe olher possibilities are. even ones thal aren・lpresem at the momem 
M2: 1 nev町.settle for second besr(Maximization scale. Schwanz el al. 2∞2) 
"GI : When 1 lhink about how I'm doing in life. 1 oflen assess opp印刷nities1 have passed up. 
r 9~ : 9~c.e _1 ~.~~e. ，3 _ ~~~i.sion; ~ d.on~I .I~~ b_a~~ ~ R，C~re~ sc~le. S~~\v_artz. et aL. 2∞2). 
AI: [am a critical person. A2: 1 spend a great deal of lime taking invemory of my positive and negative characterisucs 
Ll : ¥Vhen [ decide lO do somelhing目 rcan't wail lO get started 


















































Figu1'e 2 Mean ratings of (a) 1'egulatory mode. (b) decision-making style. Iife sausfaction. 
and olhers fo1' each count1'y by internet survey (Max=5) (Ns=550-122l) 
日本 (M=3.21.3996)は低い。人生満足度との
相聞は.メキシコ.ブラジル.中国が高く (rs=


































































































































Schwartz et al. (2002)の研究 lにおける米国
の大学生 ・市民など異なる 6サンプルの相関研究
では.追求者尺度得点の高い人は Dienerの人生












また.Bruine de 8ruin et aJ. (2007)は.米国
の一般市民を参加者ーとして最大化追求者得点と 7
つの意思決定課題得点の相関を調べたところ.





一 方 Diab.Gillespie. and Highhouse (2008) 


























自己実現.自己受容と正相|品J(rs= .26. .42. .38) 
があること.追求者尺度と 2種類の後悔尺度 (購
















る項目の平均評定値 (5・非'-n;にそう思う -1: 
まったくそうは思わない)と人生満足度尺度







Diener and Diener (1995)は.31カ国の大学生
対象の調査を行い.自尊心と人生満足度との相関
は 米国 (男女それぞれ rs=.56. .60)などの北
米.西欧など個人主義傾向の強い国は， 日本 (rs











コ (5 点尺度• M=4.07)が他国よりも有意に高
く，日本と韓国 (Ms=2.72.2.73)が有意に低い
(以下も Ryan法による平均値の差検定， ρく05)。















Diener & Di巴ner.1995: Ingleha.rt et aJ.. 2008)。ま
た人生満足度と自尊心の相関.偏回帰係数が.
西欧で高く .東アジアが低いという結果も，
Diener and Diener (1995)の結果と対応してい
る。ただし日本の相関.偏回帰係数が高い点が
異なる。
Schwa.rtz et al. (2002)の最大化追求に関わる












本と韓国は低い (Ms=2.56.2.66: 1296. 2896)。
人生満足度との相闘を見ると，英国，米国.カナ

























追求 (Ml.lVI2)と後悔項 目 (Gl)聞にはそれ









カが高く CMs=3.72.3.68. 3.68， 3.5: 6496. 6796. 
6896) .一方回日本. ドイツ.米国は低い CMs=





点評定にすることは知られている (Chen.Lee. & 
Stevenson， 1995: Heine et al. 1999: Oishi. 2010: 
Yamaguchi et al. 2008)。しかし ここで相関.
偏回帰係数や肯定回答率を合わせて検討・した結果
は.単なる反応バイアスではない傾向が示されて
.09)で，日本 (r=ー .28)も含めて中国とブラジ いる。
ル以外では負相闘がある。偏回帰係数は.中国と
カナダ以外は負である。一方.後悔しない態度 4. 幸福感と自己制御モー ド
「いったん決めたら振り向かなしづ (G2)は.平
均評定値や肯定回答率はブラジル，中国が高く

































































心埋'?-.l'~. Vol 55. No I 
反省し自己研錯する傾向性があるためと考え









シコ. ドイツ.スペインが日く (Ms=3.87.3.87. 
3.80. 3.73:肯定回答率7396.76%. 74%. 6896). 






































ブラジル.米国.メキシコ (Ms=4.09.3.97. 3.97. 































問紙改訂版 (平山 ・楠見 2004の改訂版 19項
目 α=.86).移行と評価モードの傾向尺度
(Kruglanski etal. 2000. それぞれ 12項目前=





X 2(7)=1 0.41，/F.17 
C円=.97，RMSEA=.06 
R2=20"・
Figure 3 Standardized path coefficients for model of life satisfaction 
いた 10 項目 • 1'=.64)， 後悔尺度 (Schwartzet 
a1. 2002の 5項目.α=.74).人生満足度尺度












































































(expertise in the fundamental pragmatics of life) 









































知設の獲得や発掴iを支えている 。 楠見 ・ 三 ì~ì .小
倉 (2009)は.がんとアトピー性皮JN炎の忠者と
家族 1.089人に捌査したところ.批判的思考態度
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